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CASO VERDE: DO BABEL INICIALA EMERGENCIA
DE UMA ORDEM LINGUfSTICA
1

Manuel Veiga*
Universidade Publica de Cabo Verde

Resumo:

O contacto de linguas, em Cabo Verde, evoluiu de um babel inicial, para a emergencia de
um crioulo, estruturalmente uno, mas com actualizat;6es regionais e matizes foneticas,
morfologicas, lexicais e sintacticas que enriquecem a nossa lingua materna, sem comprometer a sua "superior unidade".
As diferent;as sao devedoras de factores como: as linguas matrizes originarias; o peso
demogratico dessas linguas; o aparecimento cedo de mestit;os e do crioulo como respectiva lingua materna; a tolerancia linguistica imposta pelas ci rcunstancias (numero reduzido
de dominadores brancos; a iliteracia prevalecente; a Carta Regia de 1472 que impunha o
comercio escravocrata com "novidades da terra"; a indigencia de brancos e de negros, por
causa da queda da Cidade Velha, a partir da primeira decada do seculo XVII; as fames ciclicas; as investidas de escravos fujoes e de piratas estrangeiros; o Porto Grande de S.Vicente,
como terceiro laborat6rio linguistico, de pois da Cidade Ve Iha e de algumas ii has, tradicionalmente agricolas; 0 isolamento dessas ii has; 0 povoamento em epocas diferentes.
O estudo do contacto de linguas e ainda um oasis, em Cabo Verde . 0 surgimento, recente,
do ensino superior vai, seguramente, abrir novas perspectivas a esse estudo descritivo de
cada variedade e comparativo entre as variedades existentes. Algumas teses e dissertat;6es tern surgido, mas muito poucas sao de caracter descritivo e comparative. O recente
mestrado de crioulistica e lingua caboverdiana trouxe algumas novidades em termos
descritivos e comparativos, mas muito resta ainda para ser fito.
Na nossa comunicat;ao vamos levantar a ponta do veu sabre as questoes acima referidas.
Muito ficara por dizer ou foi dito de forma incompleta . No entanto, ter a consciencia de que
a lg um percurso ja foi realizado e que ha um longo cam in ho a ser an dado e ja um born sinal.

1.

*

Este tema foi uma das comunicat;6es (ainda inedita) que apresentei no V Seminario de
Unguas em Contacto, realizado na Praia, nos dias 5 e 6 de Jun ho de 2014.
Ph.D., Uni-CV (manuel.veiga@d ocente.unicv.edu. cv).
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Em Cabo Verde, no caldeirao linguistico inicial, marcaram presen~a o
portugues, alguns dialectos lusitanos, varias linguas e dialectos da Costa
ocidental africana (Carreira, 1972 :283 e segs, 1982:53).
A comunica~ao era, praticamente, inexistente entre os senhores e os escravos.
Num primeiro momento, tinha que haver tolerancia, de parte a parte,
para que um logos linguistico pudesse germinar, complexificar e autonomizar (Veiga, 2013).
0 caminho podia ser a glotofagia ou a emergencia de uma lingua outra,
resultante de um "brassage linguistique" que nao e indiferente nem ao portugues, nem as outras linguas etnicas.
0 que prevaleceu e esta ultima situa~ao (Lang, 2006 e 2009; Baptista,
2002 e 2006; Quint, 2000 e 2006) . Na nossa comunica~ao, num primeiro momenta, vamos analisar diversas formas lexicais, morfol6gicas e sintacticas
como esse "brassage linguistique" de que originou o crioulo caboverdiano
se processou (Veiga, 1995 e 1996, Pratas, 2004; Costa, 2013). Num segundo
momento, analisaremos o contacto linguistico de segunda e de terceira
gera~oes, os que, a partir de uma matriz primeira, engendraram expressoes
crioulas regionais (Veiga, 1982; Lopes, 2013) . Abordaremos uma expressao
crioula de 2a gera~ao, a da ilha do Fogo; e uma de 3a gera~ao, a de S. Vicente,
sempre em contraponto com a expressao crioula matriz (Veiga, 2002, 2011) .
Em conclusao, reafirmamos a emergencia, em Cabo Verde, de um
crioulo, estruturalmente uno, com actualiza~oes regionais diferenciadas, a
nivel lexical, fonetico, morfol6gico e sintactico.
As diferen~as sao fruto do momento em que o contacto se deu, dos sujeitos em presen~a e respectivas caracteristicas linguisticas e sociais, do isolamento e do abando a que as ii has foram votadas, da ausencia ou deficiencia
de politicas linguisticas adequadas, da nega~ao e afirma~ao havidas sobre o
crioulo caboverdiano (CCV).
A nossa abordagem sera, fundamentalmente, de nivel estrutural e lexical, na perspectiva descritiva e comparativa.

hora zero da crioulidade e factores sociolinguisticos que condicionaram a emergencia de um CCV de 1a
1. A

gera~ao

2

Antes de 1460, as dez ilhas que compoem o Arquipelago caboverdiano
dormiam num sono profundo, sem sociedade organizada, sem historia edifica, sem cultura plasmada.
A cosmogonia das ilhas surgiu de uma erupc;ao vulcanica que cuspiu
das suas entranhas dez das nove ilhas habitadas. E a cosmolog ia dessas
ii has comec;a com a aventura dos descobrimentos portugueses, a partir da
segunda metade do seculo XV.
Com efeito, as naus dos Navegadores Vasco da Gama e Antonio da Noli
chegaram em 1460 e encontraram as ilhas desertas ou, pelo menos, sem
uma sociedade ou uma comunidade estavel.
E seas ii has estavam desertas, era preciso povoa-las. A operac;ao comec;a
dois anos depois, isto e em 1462. Vieram alguns reinois do sul de Portugal,
dos Ac;ores e da Madeira. Estes eram em numero insignificante, segundo o
historiador Antonio Carreira .
0 Infante Fernando que comandava a operac;ao, a partir de Sagres, em
Portugal, ordenou que as ii has fossem habitadas com escravos trazidos do
Continente africano. Foi assim que comec;ou uma das maiores tragedias
humanas que a historia regista .
Nern todos os escravos morreram na longa e penosa travessia . Alguns
chegaram nao tanto para o povoamento, mas sobretudo para um projecto
que visava escolher os melhores para alimentar o trafico negreiro. Assim,
dos que chegavam com vida, uma pequena parte era destinada ao servic;o
domestico, em casa dos patroes, e a outra parte, bem maior, era submetida
ao regime de ladinizac;ao (baptismo e aprendizagem de rudimentos da lingua e da religiao), uma especie de qualificac;ao do contingente para os mercados da escravatura, nas Americas e na Europa (Carreira, 1972: 260 e segs.).
Para aumentar o interesse dos colonos portugueses por Cabo Verde e
pelo trafico negreiro, o Infante D. Fernando, a quern o rei Afonso V, seu irmao,
tinha doado as llhas, conseguiu que o mesmo outorgasse, atraves de uma
carta regia, varios privilegios aos moradores e armadores, em termos de
direitos sobre os escravos, de mercadorias de troca, de isenc;ao fiscal, de
atribuic;ao de vastos domf nios para a explorac;ao no Continente (Carreira,
1972: 22 e segs.) .

2.

Cf. VEIGA Manuel, 2013, "Cabe Verde - Na~ao Global Forjada num Bilinguismo em
Revista Desafios, n° 1, Praia, CAC-CV/Uni-CV.

Constru~ao", in
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Com esses privilegios, acrescidos da grande corrup~ao dos beneficiados,
estes, rapidamente, come~aram a adquirir enormes riquezas, em detri mento dos interesses da coroa . Por isso, seis anos depois, isto e em 1472,
o Rei outorga uma nova Carta Reg ia limitando os privilegios anteriormente
atribuidos . De acordo com esta nova Carta, os armadores s6 podiam iniciar a
opera~ao a partir de Cabo Verde e com mercadorias produzidas localmente
(novidades da terra) .
A Carta regia de 1472 pode ser considerada como documento impulsionador
das condi~6es que viriam desembocar no nascimento do CCV e da Na~ao
Caboverdiana.
Trata-se de uma medida econ6mica que sem que o legislador tivesse
tornado consciencia viria a transformar-se numa condi~ao fundamental
para o surgimento da lingua e do povo caboverd ianos.
Com efeito, se a compra de escravos tinha que ser feita com produtos
da terra (e nao com os que provinham de Portugal - fazenda, trigo, vinho,
azeite ... ), a filosofia de comercio negreiro tin ha que mudar. Os escravos nao
podiam ser destinados apenas exporta~ao, mas tinham que ser utilizados
para cultivar a terra, em Cabo Verde, para a cria~ao de gado e para a cri a~ao
do artesanato de on de provinham «as novidades da terra» para alimentar o
comercio na Costa africana.
Ora, se urn a parte dos escravos tinha que produzir essas «novidades ... »,
esses mesmos escravos s6 o podiam fazer, ocupando a terra e trabalhando
juntos. E estando juntos, eles se organizam, se comunicam, rezam, criam
habitos e costumes, cantam, dan~am, se divertem, reproduzem, enfim, se
estruturam em sociedade com alguma organiza~ao e criam cultura. Eessa
organiza~ao e praticas culturais que deram origem a lingua e a cultura do
povo caboverdiano.
Nas paginas que se seguem, vamos ver algumas das especificidades do
CCV nascente.

a

lnfluencia do Substrato Africano no CCV e Reconstru~ao
Local
2.

2.1.

Aspectos Lexicais

Na ilha de Santiago, particularmente na Cidade da Ribeira Grande, se
concentraram os armadores portugueses e o contingente de escravos africanos trazidos em levas sucessivas e submetidos lad i niza~ao para melhor
alimentar o trafico negreiro .

a

Na altura, as linguas em p resen~a eram o portugues (particularmente as
variantes dialectais do Su l, dos A~ores e Madei ra) e varias outras linguas
etnicas e dialectos falados pelos escravos, nos respectivos grupos.
Acontece que a intercomunica~ao era quase nula . Os armadores portugueses nao compreendiam as linguas etnicas; os escravos, de grupos diferentes, nao se percebiam, entre si e nao percebiam tambem a lingua dos
seus dominadores. Alias, nem sequertinham tempo para se adestrarem em
. portugues. Eque o tempo de ladiniza~ao era curto ea sua passagem pela
Cidade Ve Iha era transit6ria . Alem disso, a popula~ao local, no dizer do historiador llidio Baleno (1991:150) era flutuante, em grande pa rte, tanto do lado
dos armadores que vinham e repartiam para Portugal ou para os mercados
de abastecimento escravocrata, como pelo lado dos escravos que, ap6s a
ladiniza~ao, eram pe~as vendidas nos mercados da Europa e das Ame ricas.
Nessa altura, a preocupa~ao linguistica se resumia a ladiniza~ao rudimentar
ja que a condi~ao de iletrado nao permitia o acesso normal lingua portuguesa, por pa rte dos escravos. Por outro lado, os armadores, por serem, eles
tambem muitas vezes iletrados, nao dispunham de ferramentas pedag6gicas para o magisterio da sua lingua como a escrita, a gramatica, o dicionario
e outros materiais didacticos.
Seguramente, da primeira metade do seculo XV, ate aos primeiros anos
do seculo XVII, havia, na Ribei ra Grande de Santiago, uma babel bastante
acentuado . A Carta Regia de 1472 que instituiu o comercio escravocrata a
partir "de novidades da terra", obrigou a que a popula~ao escravocrata fosse
mais estavel, primeiramente na Cidade Velha, depois no Fogo, a partir das
ultimas anos da segunda metade do seculo XV, e ma is tarde nas outras ii has
que vieram a ser habitadas a partir do seculo XVII.
Fazendo fe no que diz Antonio Carreira (198 2: 53), somente 100 anos ap6s
a descoberta da llha de Santiago e que eme rgiu um proto-crioulo, que e um
sistema de comunica~ao mais desenvolvido que um pidgin, mas ainda com
poucos recursos linguist icos, com pouca autonomia e fraca comp lex idade
estrutural e lexical. Nesse proto-crioulo, as estruturas do CCV nao gozavam,
ao que tudo indica, de nenhuma autonomiza~ao, nem lexical nem gramatical.
A partir do seculo XVII, quando a expressao local passou a ser lingua
materna dos mesti~os (pela miscigena~ao de brancos e de negras) o proto-criolo evolui para um novo estatuto, o crioulo da 1a gera~ao. Vejamos a

a

especifidade desse crioulo :
Do ponto de vista lexical, Quint (2006 :77) diz ter recenseado 76 palavras
de orig em africana. Do mandinga : 42 (55%); do Wolof: 18 (24%); do Temne:
4 (5%); de outras linguas africanas do Oeste : 5 (7%); de linguas bantas: 3
(4%); nomes de povos: 4 (5%) .
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0 mesmo autor cita Jean Louis Rouge, segundo o qual, das poucas palavras de ourigem africana no CCV, 60% sao mandingas, 25% wolof, 10%
Temne e 5% representando outras If nguas africanas nao especificadas.
Par seu turno, Lang (2009:22) concordando com a exiguidade de palavras africanas no CCV, salienta um maior peso da presen~a do wolof no
CCV, tanto do ponto de vista lexical coma estrutural e apresenta um conjunto de exemplos que confirmam a conclusao a que chegou. Para este estudioso o material linguisto tera provindo mais do portugues do que das
linguas africanas. Considera, no entanto, que ao material importando, os
caboverdianos insuflaram uma alma nova.
llustrando a afirma~ao de Jurgen Lang, podiamos citar, por exemplo, o
termo "fidalgo" que em portugues sigifica uma pessoa de estirpe nobre,
enquanto no CCV e um adjectivo significando "orgulhoso". Podiamos ainda
indicar o termo "kanadja", proveniente do portugues "canalha" e que em
frases coma "ah kanadja!", e uma form a de lamentar algo acontecido. Ainda
ha o termo "mufinu" que em portugues significa "escasso, mesquinho" e
em Santiago significa "cobarde". 0 mesmo termo, em S. Vicente (mofine)
passou a significar "traquino".
Alguns vocabulos de origem africana recenseados par alguns estudiosos,
como Ouint 3 (2006:76-88), Lang (2009:111 e seg. sao:
"Wolof:

yal;

l)eeii;

l)Ulu

CCV:

al;

nhemi;

iiuli

Mandinga:

kocci; jubee; yende; boso; jutu

CCV

kotxi;

djobe; bindi; busu; ndjutu"

Ora, se o lexico proveniente das linguas africanas parece residual no CCV,
o mesmo nao se pode dizer da influencia estrutural proveniente das lfnguas
africanas.

2.2.

Aspectos Estruturais (Veiga, 1995 e 96;

2002)

A este nivel, a influencia das linguas africanas e expressiva. Va mos analisar
a morfologia do genera e do numero, a arquitectura verbal e alguns aspectos ligados sintaxe .

a

3. "Un Bref Aperi;u des racines Africaines de la Langue Capverdienne", 2006, p. 75-90, in
Cabo Verde - Origem da Sua Sociedade e do Seu Crioulo, Ed. Jurgen Lang, John Holm,
Jean Louis Rouge e Maria Joao Soares, Gunter Narr Verlag Tu bingen.

Morfologia do Genera: Em portugues, existe o genero masculine e
o feminine, tanto nos seres animados como nos inanimados. No CCV, particularmente na variedade de Santiago, as flex6es do genero existem, apenas, nos seres animados . Esta ea razao por que se diz: "kamisa branku; tinta
pretu; mudjer bunita; 6mi bunitu; lingua kabuverdianu; professor/profes6ra,
papiador/papiadera", correspondentes em portugues a: "camisa branca, tinta preta, mulher bonita, lingua caboverdiana, professor/professora, falador/
2 . 2.1.

faladeira".
Estee um primeiro aspecto da economia do CCV, em rela~ao ao Pt, uma
economia altamente pertinente, onde nao ha nenhuma erosao semantica
no vocabulo ou no sintagma .
Morfologia do Numero: Aqui, verifica -se que o CCV e uma lingua
muito menos redundante do que o Pt. Com efeito, enquanto no Pt ha diversas marcas do numero, no CCV encontramos apenas uma marca, podendo
esta ser, de forma excludente, um quantitative ou as desinencias "s" e "is" :
"muitos am igos; todas as horas; as mulheres de Cabo Verde". No CV, a
correspondencia seria: "txeu amigu; tudu 6ra; mudjeris di Kabuverdi".
Seo CCV utiliza apenas uma marca, la onde o Pt utiliza varias marcas do
2.2 . 2.

plural, s6 podemos concluir que, tambem aqui, o CCV e mais econ6mico,
uma economia que nao constitui erosao na semantica dos diversos sintag mas .

2.2.3. Arquitectura Verbal: A complexidade da estrutura verbal no CCV e
tal que deita por terra qualquer teoria de simplifica~ao linguistica na sua forma~ao. O portugues europeu utiliza as flex6es para a indica~ao da pessoa
verbal, do numero, do tempo e do aspecto . Ouando se diz: "como, comes,
comemos, comi, comia, comeis, comam", sabe-se, de imediato, quern
come . Pelas flex6es, sabemos de que pessoa se trata : primeira, segunda ou
terceira pessoa, do singular ou do plural. Te mos ainda informa~ao do tempo,
do modo e do aspecto em que a forma verbal se encontra . No CCV, va riedade de Santiago, diz-se : "N ta kume, bu ta kume, N kume, N kumeba, nhos
ta kume, nhos kume".
A primeira vista, pode parecer-nos que o Pt e mais econ6mico, pela
simples razao que pode usar formas "pro drop" (Baptista, 2002:250 e seg.;
Pratas, 2004:101 e segs.), omitindo os pronomes pessoais e indicando,
atraves das flex6es, a pessoa do verbo, o tempo, o modo e o aspecto .
No CCV e obrigat6rio o uso dos pronomes, que nos indicam nao so a
pessoa do verbo, mas tambem as formas do singular e do plural. 0 tempo,
modo e aspecto sao expressas atraves de actual izadores isolados ou
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conjugados, como: 0; ta; sa ta; sa ta ...ba; -ba; ta ... ba; al; dja ... dja; du;
da (N kume; N ta kume; N sa ta kume; N sa ta kumeba; N kumeba; N ta
kumeba; N al kume; dja N kume dja; kumedu; kumeda (comi; como; estou
a comer; estava a comer; tinha comido; comia; hei-de comer, talvez; acabei
de comer; a gente comeu; a gente tinha comido).
Apesar da complexidade, a simplicidade, a pertinencia e a funcionalidade dessa complexidade e tal que somos for\ados a concluir que se trata
de uma arquitectura altamente econ6mica.
Basta ver que a unidade verbal (tratando-se de verbos regulares) nao
mud a. A forma "kume" e inalteravel em todos os tempos, modos e aspectos
(TMA). Os actualizadores verbais fazem parte de uma classe fechada reduzida, com a maleabilidade de conjuga\ao entre eles, o que representa uma
economia estrutural consideravel.
Conhecendo a fun\ao e a morfologia dos actualizadores, e-se capaz de
formar ou de compreender a arquitectura de todos os verbos regulares.
Nesse aspecto tambem, a economia e a funcionalidade do CCV marcam
pontos em rela\ao ao Pt.
Hoje sabemos que a morfologia dos actualizadores verbais e uma
heran\a das lfnguas africanas, presente em todos os crioulos de base euro-africana. As unidades aspectuais ( 7 formas realizadas e 14 nao realizadas)
sao de facil aprendizagem, mas ha que aprender as respectivas fun\6es e a
forma como se combinam entre si .
A arquitectura dos actualizadores verbais e uma heran\a africana (Quint,
2006; Lang, 2009). A titulo de exemplo, la onde o wolof emprega o "di", o CCV
emprega o "ta"; la onde introduz o "-oon", o CCV introduz o "-ba", etc., etc.
2 . 2.4. Aspectos Sintacticos: A este nivel, ainda nao pude apurar, em detalhe, qual das lfnguas e mais econ6mica. Entretanto, possuindo o CCV uma
morfologia mais econ6mica; levando em conta que a sintaxe e a organiza\ao e hierarquiza\ao dos elementos morfol6gicos numa frase, com vista a
obten\ao de um sentido, e muito provavel que, tambem a este nivel, o CCV
eja mais econ6mico.
A analise sintactica do CCV leva-nos tambem a descobrir a sua grandeespecificidade, uma especificidade com grande probabilidade de ser africana
ou, entao, de representar uma reconstru\ao local. 0 desconhecimento das
lfnguas africanas nao nos permite ir muito longe. Havendo diferen\as entre
a organiza\ao sintactica do Pt e do CCV, s6 nos parece haver tres possibilidades: as diferen\as sao devedoras de formas antigas do Pt, hoje inexistentes ou desconhecidas; elas sao provenientes de influencias africanas,
ainda que eventualmente nao descobertas por nos; as diferen\as podem
ser, tambem, o resultado de uma constru\ao ou reconstru\ao local.

Vejamos algumas especificidades sintacticas do CCV que marcam a diferenr;a em relar;ao ao Pt, embora seja possivel o estabelecimento de uma ou
outra correspondencia aproximada:
Material Linguistico
Portugues

Correspondencia
semantica

N da Djon un pratu di
kumida

Mim dar Joao um prato
de comida

Dei um prato de comida ao Joao

Dja N grandi dja!
Baka ta nbia-bu runhu

Ja mim grande ja
Vaca esta? vos ruim

Sou importante e prontot
Vais estar em maus leni;ois
(alg uem da tua confiani;a ou
relai;ao vai trai-te ou fazer-te mal)

Forti t xu ba fort it; f6rti
minina bunita; f6rti
intilijenti; f6rti bai ku
ben; f6rti kabesa ta
due-m.

Forte chuva forte; forte
menina bonita; forte
inteligente; forte vai
com vem; cabei;a esta
doer mim

Chove a cantaros; que donzela
bonita' que inteligente; e muita
ida e vinda; que tamanha dor
de cabei;a

Denti tudu
djongornidu; ndjutu
mori, ferferi fi ka

Denti tudo?; enjeitar
morre r,? near

Dentes completamente
sobrepostos; morre quern nao se
contenta com pouco

El e fututu si mai; si bu
ka fika, subi riba, bu
pila na txon

Ele? sua mai; se vos nunca
ficar, s ubir arriba, vos pilar
no chao

E muito parecido com a mae;
se nao quiseres assim,
vai chupar o limao

E txora txoru

Ele chorar choro

Chorou muito e co m sentimento

Realiza~ao

em CCV

Aqui vemos que as duas linguas analisam e organizam a realidade de
forma diferente, ainda que o objectivo seja atingir o mesmo significado ou
sentido.
A diferenr;a constatada pode ser na mudanr;a do complemento indirecto do portugues para o complemento dirento no CCV (dei um prato de
comida ao Joao/ N da Djon un pratu di kumida). Sera uma influencia do Pt
antigo? Sera influencia de uma das linguas ou dialectos africanos? Sera uma
construr;ao ou reconstrur;ao local? No estadio da nossa investigar;ao, ainda
nao podemos dar uma resposta. 0 que certo que se regista uma especifi-

e

e

cidade na estrutura do CCV em elar;ao ao Pt.
Analisemos algumas das realizar;oes acima referidas:
Na frase "dja N grandi dja", todo o material linguistico eportugues (ja
eu grande ja) . No entanto, a sintaxe desse material nao tern sentido. E
um outro caso devedor ou de uma inflencia do portugues antigo, ou de
linguas africanas originarias. A mim me parece mais uma reconstrur;ao
local.
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Em "baka ta nbia-bu runhu", parece evidenciar mais um outro caso de
constru~ao ou reconstru~ao local, onde a partir de uma singeleza estrutural
e formal se evidencia uma riqueza semaantica complexa e profunda. 0 termo
"nbia" nao parece ser portugues. Provavelmente sera africano. Euma hip6tese a ser confirmada.
Em "forti txuba forti!; forti minina bunita; forti intilijenti; forti bai ku ben;
f6rti kabesa ta due-m", a especificidade esta no elemento "f6rti" (o primeiro) que e muito diferente do segundo . E um morfema com distribui~ao fixa
(no principio da frase). Pode estar antes de um substantivo, do adjectivo ou
de um verbo . Tern a for~a de um adverbio, com ma is do que uma fun~ao. Em
"f6rti txuba rixu" e forti bai ku ben", tern uma fun~ao quantitava . Em "f6rti
minina bunita, forti intilijenti", tern um a fun~ao qualitativa . Em "forti kabesa
ta due-m", a fun~ao de marcar a intensidade.
Note-se que no Pt encontramos forte (com o sentido de robusto), pertencendo classe gramatical de adjectivo. Em CCV, existe o sentido adjectival
quando vem depois do nome (6mi f6rti) e exise o "f6rti", forma adverbial
(antecedendo o nome ou o verbo), exprimindo a quantidade, a qualida ou a
intensidade.
0 "f6rti" adverbial, mesmo que o material seja portugues, o "seu "core
meaning" OU africano, OU e de constru~ao local.

e

a

e

2 .2.5. Constru~ao naforma passiva: No Pt, a forma passiva de uma frase
assume a seguinte constru~ao: o sujeito da activa passa para agente da passiva; o complemento di recto da activa assume a forma de sujeito aparente;
o sujeito da activa passa a agente da passiva; o verbo principal tom a a forma
do participio passado acompanhado de formas do verbo auxiliar "ser".
Seguindo esta arquitectura, a forma activa "Joao comprou um livro" se
converte na passiva: "um livro com pr ado pelo Joao".
No CCV, normalmente, nao se emprega o auxiliar "ser". 0 complemento directo muda de posi~ao e a ora~ao independente, no caso em apre~o,
tranforama-se numa ora~ao subordinada relativa: "un livru ki Djon kunpra".
Com menos rendimento funcional, mas admissivel, e a realiza~ao "un livru
konpradu pa Djon".
Devemos ainda dizer que em frases como "foi visto 6nti" ou "tinha sido
visto no ano passado", se traduz, respectivamente, para: "e odjadu 6nti" e "e
odjada na anu pasadu", fazendo acompanhar o verbo principal das desinencias -du e -da. Decididamente, o emprego do auxiliar "ser", de um grande
rendimento funcional no PT, nulo, ou quase nulo no CCV.
Ouanto especificidade da forma passiva no CCV, nao se sabe, ainda,
se se trata de um a influencia antiga do Pt, de uma influencia exercida pelas
linguas africanas ou se se trata apenas de uma reconstru~ao local.

a

e

esta afirma~ao do Lang 2009:181: " ... contrairement au
santiagais qui possede des formes passives marquees par la desinence -du
... , le verbe wolof ne dispose pas d'une voix passive ... ".
0 mesmo autor (2009:182) afirma, ainda, que o santiagues possui uma
forma passiva sintetica, nao admitindo, normalmente, as formas do auxiliar
"ser", como acontece no Pt . Mais frente acrescenta: "l'orsqu'il ya rencontre de la desinence --du du passif avec la desinence-ba de l'anteriorite, eles
fusionnent pour donner la desinence -da . Cette fusion n'a dO se generaliser
qu'au cours du 19e siecle, etant donne que dans la premiere grammaire du
creole santiagais, de 1888, Paula Brito donne encore les formes fladuba,
obiduba" (isto em vez de flada e obida de hoje).
A realiza~ao de "fladuba" e de "obiduba" no final do seculo XIX atestam que
a realiza~ao, hoje, de "flada" e de "obida" resultam de uma constru~ao local.
Oualquer que seja a origem da forma passiva no CCV, uma coisa e certa :
trata-se de uma das muitas especificidades que, juntamente com o "core
meaning", com a morfologia do genera e do numero, bem como a arquitectura verbal, diferenciam e autonomizam o CCV em rela~ao ao Pt .

E significativa

a

Forma Negativa com Predicado Nominal
Em frases negativas em que o predicado e nominal, introduzido pelo verbo "ser", em portugues, o uso da forma verbal e facultativo em CCV, sendo
obrigat6rio no Pt. :
2.2.6.

(fa cultativo)

Pt. (obrigat6rio)

CCV1

CCV

N ka riku

N ka e riku

Nao sou rico

N Ka'ra (esta forma tera
provindo, possivelmente,
de ka +era)

N ka era ri ku

Nao era ric o

Nhos ka intilijenti

Nhos ka e intilijenti

Nao sao inteligentes

Eska dodu

Eska e dodu

Nao sa o doidos

Eska ear

Nao era doido

Es ka'ra dodo

2

A forma sintetica e uma especificidade do CCV. Segundo Baptista
(2006:112), "copulaless predicates in copular constructions are inexitant in
Potuguese but common in wolof". lsto leva-nos a concluir, com grande probabilidade, que na constru~ao sintetica do CCV ha uma influencia africana.
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3. 0 contacto linguistico ea emergencia de um CCV de
2a gera~ao

Seo CCV da primeira gerai;ao nasceu na ilha de Santiago, mais precisamente na Cidade da Ribeira Grande, a partir da segunda metade do seculo
XV, num contexto onde havia a preseni;a apenas da lingua portuguesa, falada e compreendida pelos armadores, e da5 linguas etnicas, faladas e compreendida pelos escravos da mesma etnia, o CCV da segunda gerai;ao nasce
num contexto social e linguistico, com algumas difereni;as.
No Fogo, onde o CCV de 2a gerai;ao se aproxima muito do da 1a gerai;ao, o processo iniciou a parti de 1471, segundo Bale no 1991: 131. De acordo,
ainda, com Carreira (1972:286), o povoamento fez-se, nas duas ilhas, com
"brancos, nobres e plebeus, degredados e escravos pretos". 0 mesmo
historiador salienta que o numero de negros era de longe superior ao dos
brancos. Eo mesmo a dizer que " ... em 1582, para 13.700 escravos havia em
Santiago e no Fogo talvez uma centena de bran cos".
Desta informai;ao, ficamos a saber tres coisas importantes: 1) que o
povoamento do Fogo foi antes de 1582 (lembre-se que o de Santiago foi a
partir de 1462) . 2) que as classes sociais desse povoamento eram brancos,
nobres, plebeus, degredados e escravos; 3) que o numero de branco era residual relativamente ao numero de escravos. Ha uma outra informai;ao que
o historiador nao diz, mas que o conhecimento da hist6ria de Cabo Verde
nos confirma: em 1582 o dominio espanhol em Cabo Verde, que se prolongou ate 1640, ia ja no seu segundo ano. lsto significa a entrada em cena de
uma outra lingua, o espanhol, para alem do portugues e das linguas etnicas
dos escravos.
As condii;oes de formai;ao desse crioulo de 2a gerai;ao eram muito
semelhantes aos do CCV da 1a gerai;ao. Esta e, provavelmente, uma das
razoes porque as duas expressoes sao muito parecidas.
Apesar de tudo ha algumas especificidades decorrentes, possivelmente,
do contexto geografico e hist6rico, do numero e da procedencia das classes
sociais que povoaram a ilha.
As difereni;as sao sobretudo de cariz fonetico e lexical (Raimundo Lopes,
2013 4 ):
•A pronuncia de "au", la onde em Santiago se pronuncia "on": "kurasau
" (F); "kurason" (St);
•A silaba t6nica nos verbos regulares na ultima silaba e nao na penultima

4. LOPES Raimundo Tavares, 20131 Descric;ao lsocr6nica Contrastiva das Estruturas das
Variedades do Cabo-Verdiano do Fogo e de Santiago, disserta~ao de Mestrado, Uni-CV.

como em Santiago: "kume, studa, finji (F); "kume, studa, fingi" (St);
•A oralizai;ao do "n" do pronome pessoal sujeito da primeira pessoa do
plural: "du kre"(F); "nu kre" (St);
•A conversao do "I" em "r"em algumas palavras como : "b6rsa, pranta,
parmanhan, sarta, fra, argen, argun, artu (F); "bolsa, planta, palmanhan,
salta, fla, algen, algun altu (St);
• A sonorizai;ao de alguns "s" intervocalicos em "z": kaza, kaza, koze,
kuzinha, kuzinha, raza (F); "kasa, kasa, kose, kusinha, kusinha, rasa" (St);
Algumas diferni;as lexicais apontadas por Raimundo Lopes:
Fogo

Santiago

Portugues

agua

reg a

regar

aguadu

regadu

irrigado

andasu

barriga baxu

diarreia

arbisa

notfcia

nova

aru

asnu

as no

bizia

spreta

Vigia r, espreitar

da tr6ba

da prujufs

Causar prejuiso

As difereni;as apontadas por Raimundo Lopes sao significativas. Como
atras disse, as razoes dessas difereni;as se podem explicar, possivelmente,
pelo contexto geografico, pelo isolamento da ilha, pelas classes que povoaram a ilha e respectiva percentagem, pelas linguas em preseni;a, incluindo
o espanhol e o ingles americano dos emigrantes, a partir do seculo XIX . A reconstrui;ao local, com base nos diversos materiais linguisticos provenientes
das mais diversas origens, e uma outra possibilidade.
Pela tez da populai;ao e pelo numero de sobrados existentes na ilha,
somos levados a concluir que o contingente de brancos, que ai viviam, em
termos percentuais, deveria ser superior ao de Santiago. A maior aproximai;ao da expressao do Fogo dado portugues, na fonetica, podera ter explicai;ao numa preseni;a maier, em termos percentuais, de brancos na ilha.
Como CCV de 2a gerai;ao seriam tambem as expressoes formadas a
partir de meados seculo XVI, no Maio e na Brava, e a partir do seculo XVII
na Boavista, em Santo Antao e em S. Nicolau (Carreira, 1972:339; Baleno,
1991:146). As caracteristicas do contacto de linguas nessas paragens devera
ser objecto de um outro estudo ou entao do alargamento e aprofundamento do presente estudo no futuro .
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4. Particularidades Estruturais e Lexicais de um CCV de

3a Gera~ao
"

.2'
~
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a

Os estudos nao abundam volta desta questao. Varnes tentar levantar
apenas a ponta do veu, na expectativa que esse estudo vira a ser feito por
um especialista informado e conhecedor da materia.
Ouisemos considerar a expressao de S.Vicente como um CCV de 3a gerac;ao pelas seguintes raz6es:
• 0 processo que conduziu formac;ao dessa expressao lingufstica se inicia em finais do seculo XVIII e prindpios do seculo XIX. Segundo Silva,
2004:88, "Ate os meados do seculo XIX, os progresses conseguidos no
povoamento [de S. Vicente] sao parcos";
• A expressao lingufstica que na ilha do Porto Grande ganha forma e
contornos espedficos e devedora dos CCV de primeira e de 2a gerac;ao
formados em Santiago, no Fogo, em Santo Antao, em S. Nicolau e na
Boavista;
• A natureza desse povoamento tardio podera tambem explicar as especificidade dessa expressao. Eque, no final do seculo XVIII, o crioulo ja era
lingua materna dos mestic;os, em todas as ii has da 1a e 2a gerac;ao do CCV;
• Por entre as classes que povoaram a ilha havia brancos, em numero reduzido, mas havia sobretudo mestic;os, um born numero de escravos foros e
muito poucos escravos de condic;ao. E isto porque, com a decadencia da
Cidade Velha, na primeira decada do seculo XVII; com as fomes dclicas
que assolavam as ilhas e dizimavam as populac;oes; com o aumento da
pobreza, inclusivamente dos patr6es, a carta de alforria era uma safda
para quern nao podia alimentar os seus escravos. Alem disso, os ataques
dos piratas e dos escravos fuj6es - os ta is fugitives, chamados de vadios,
porque atacavam os interesses dos patr6es, na calada da noite, por nao
Ihes reconhecerem autoridade e legitimidade de dominac;ao- iam minar
a autoridade e o poderio econ6mico 'dos brancos. As cartas de alforria,
nem sempre foram uma dadiva. Foram tambem urn a imposic;ao;
• S. Vicente ganhou com as cartas de alforrias concedidas nas outras
ii has, mas tambem com as operac;oes econ6micas do Porto Grandee das
companhias inglesas que se af se instalaram nos a nos 50 de 1900;
• A situac;ao econ6mica da ilha atraiu a emigrac;ao interna das outras
ilhas. Num laborat6rio com a presenc;a de alguns brancos de varias nacionalidades, de um numero consideravel de mestic;os, de um ou outro
negro, urn a expressao linguf stica devedora do CCV da 1a e da 2a gerac;ao
foi acontecendo, ate ganhar a especificidade que hoje tern .

a

Vejamos algumas dessas especificidades:
•A nivel fonetico, a termina~ao "au" coabita com "on" ( kurasau/kurason;
pau/pon; mau/mon);
•A nivel fonetico, ainda, o "i" final passou a "e" mu do (penti/pente); o "s"
intervocalico passou a "z", co mo no Pt (kasa/kaza); o "s" de silabas imp losivas passaram a soar
(pista/pifta); 0 "u" final", sobretudo de palavras
graves, passou a "e"mude (tudu/tude); o "x", em alguns caso, passou a
"j"(oxi/aoje); o "b", em alguns cases passou a "v" (baka/vaka); o "dj", em
alguns casos passou a "j" (djanta/janta);
•A nivel lexical, termos de origem africana sao rares ou, praticamente,
inexistentes. Para alem da expressiva influencia portuguesa, os ingleses
de ixaram ma rcas da sua lingua em S.Vicente: "weekend, boizin, br6da,
naisi, fi ling, golfe ... ".
•A nivel verbal, a transforma~ao e significativa e algumas estruturas do
Sv. se aproximam do portugues . E assim que, por exemplo, todos os verbos regulares, de movimento, sao agudos ea estrutura do imperfe ito do
indicative, do ma is-que-perfeito, do condicional se aproximam da estrutura do Pt. Ex: "keme", em vez de "kume"; "sabia", em vez de "sabeba";
"tinha kemide", em vez de "kumeba"; "seria", em vez de "ta serba".

m

Existe ainda uma significativa diferencia~ao de actualizadores verbais
entre Santiago e S. Vicente: a) "sa ta/ti ta ( St: N sa ta kume; Sv: N ti ta
keme; Pt : estou a comer); b) ta ... ba/ tava ou ta (St: N ta kumeba; Sv: N
tava keme ou N ta keme; Pt: comia); c) ba 5/ forma do preterite imperfeito
do portugues (St: N sabeba; Sv: N sabia; Pt: sabia); d) ba 6/tinha + participio
passado (St: N kumeba na anu pasadu; Sv: N tinha kemide na 6ne pas6de;
Pt: tinha comido o mil ho no ano passado); e) ... du/jente (St: kumedu tudu;
Sv: jente keme tude; Pt: a gente comeu tudo); f) ... da/ jente tinha + partidpio passado do verbo (St : kumeda m idju na anu pasadu; Sv: jente tinha
kemide midje na 6ne pas6de; Pt : a gente t inha comido o mil ho no a·no passado), g) al /a-de (St: Nhordes al da-nu txuba; Sv: Deus a-de da-nos txuva;
Pt: Deus ha-de nos dar a chuva); g) dja ... dja / ja ... kaba de (St: dja N kume
dja; Sv: Ja N kaba grinha-sin de keme; acabei, mesmo agora, de comer).
A hist6ria do povoamento, o contexto social, econ6mico e geografico, a
grande mobilidade socia l de nacionais e de estrangeiros de varias nacionalidades, bem como as componentes linguisticas que entraram na forma~ao
na variedade de 5. Vicente (um CCV de 3a gera~ao), explicam as mudan~as

5. Quando usado com verbo de estado, indicando o imperfeito do indicative.
6. Quando usado com verbo de movimento, indicando o passado anterior ou o mais-que -perfeito.
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havidas e em curso . Se e certo que a variedade de S. Vicente ainda nao alcanc;ou a estabilidade e autonomia da de Santiago que e mais antiga, em
quase quatro seculos (Silva, 2004:88), acreditamos que essa autonomia ja
esta em processo e ela representara, seguramente, uma riqueza, no ambito
da unidade e da diversidade linguisticas do pals .
Praia, Jun ho de 2014
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